























The Consideration of the relations between“Attachment”and“Family Adapt-


















































































































































































































































































































凝集性 ．３４２＊＊ ．００４ n.s.










































































































































































































































愛着の型 愛着恐怖 度数 ５８ ３５ ９３
調整済み残査 ―２．７＊ ２．７＊
愛着軽視 度数 ６９ １６ ８５
調整済み残査 ２．７＊ ―２．７＊
とらわれ 度数 １１ １ １２
調整済み残査 １．６ ―１．６
安定 度数 ６ ５ １１
調整済み残査 ―１．３ １．３
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